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緒 手コ
2標本の位置に関する検定は、医療研究において































































































































検定 手法 適用条件 帰無仮説
t検定 2つの母集団の正規性およびσバ ＝σa μペ＝μ.
Welch検定 2つの母集団の正規性 μ, =μ11 
Wilcoxonの順位和検定 λ（X,) ＝λ（X. + LIX) LlX =0 























































































































unconditional Wilcoxon test 
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unconditional Welch test 
60 1.0 2.5 3.0 1.5 2.0 0.5 
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図3 第1種の過誤の発生率シミュレーション結果。（a）は、標本サイズの影響を調べる目的で、 σI= 1.5，σ8 = 1.0 ' 
μA＝メ／8 = 0.0 , /1 B = 30に固定して、第1群標本サイズだけを変化させた。（b）は標準偏差の影響を調べる目的で，
σB =1.0，μバ＝μ/J=0.0.n" =I0,118 =30に固定して、第1群標準偏差だけを変化させた。多段階検定の結果については、

























































(a) normal distribution (a00,=a0=0.0S) (b) normal distribution (a00，＝目。＝0.2)
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図4 多段階検定における 2群の位置に関する検定のためにそれぞれの検定手法が選択される割合。
σA = J.5 ＇σs =1.0. μ,i =μs =0.0, ns =30に固定して、第 1群標本サイズだけを変化させた。（a）は、
α/IOI' ＝ασ ＝ 0.05に設定した場合を、 （b）はα，IOI' ＝ασ ＝ 0.2に設定した場合の割合を示している。
(a) normal distribution （αnor＝α.＝0.05) 
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(b) normal distribution (a.0，＝目。＝0.2)
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図5 多段階検定における 2群の位置に関する検定のためにそれぞれの検定手法が選択される割合。川＝10. 















図4(a）は、図 3(a）と同じ設定条件（σA = 1.5、
σB = 1.0、 ns=30、 1バを変化させる）で、
α，ο 














で与えられ 、 この値は P(Au B) = 0.0975 






















118 = 30、 σB= 1.0、 σAを変化させる）で、
αI 


























































































(b) normal distribution （αnor＝ασ＝0.05) 
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図6 多段階検定における 2群の位置に関する検定のための各検定手法が示す第1種の過誤の発生率。（a）は
σA = 1.5，σB = l.Q, μノ1＝メls=0.0,ns =30に固定して、第1群標本サイズだけを変化させた場合を、（b）は、 n,=10, 
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Abstract 
Comparison of locations, or cenh・al tendency, of two independent populations is common in 
various statistical researches. To select an appropriate hypothesis test for comparing locations 
among several available methods, the prelinせn町ytest of normality and that of equality of 
variances are widely used before conducting a test of location. In this study, we performed 
simulation experiments of a multi-stage procedure including the preliminary tests in order to 
confirm the validity of such multi“stage tests for comparing two-sample locations. Effects of 
sample size and variance heterogeneities on the test performance were examined. Results of 
simulations show that a inflation of Type-I error rates occurs when the multi-stage procedure is 
applied, which indicates that the prelir凶narytests usually make situations worse and the 
multi-stage procedure is no longer recommended. On the other hand, the unconditional use of 
the Welch test without preliminary steps shows stable Type-I error rates that are very close to the 
predefined significance level of 5 % . 
IくeyWords: two-sample location test, preliminary test, t-tes七 Welchtes仁 Wilcoxontes七
Brmmer-Munzel test 
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